








A study on the planning and implementation process of the 
comprehensive local public transport policy by the wide-area 












 The local public transport is important to support the lives in local communities. But decrease 
of users and reducing / abolishing services continue. As the area the municipalities have to cover is 
widening due to the municipal merger and the cooperation of neighboring municipalities, the role of 
the municipalities to maintain the public transport becomes increasingly important. 
 In this paper, I attempted the analysis through concrete cases, regarding the status of the actions 
and what the policy should be for the comprehensive public transport policy including railway, bus 
and taxi, and the technology necessary for the rivitalization of the public transport, while the 
wide-area regional cooperation such as municipal merger, the transportation support system by the 
central government and the legislative system are changing. 
 Especially focusing on the connection between widening of municipalities and the public 
transport policy, by analyzing the implementation status of the comprehensive local public transport 
policy, I clarified the problems toward the rivitalization of the public transport. Furthermore, I 
analyzed the reasons behind and the factors of the implementation progress of the transportation 
policy, and made recommendations regarding the method to proceed with the policy toward the 
rivitalization of the local public transport, by perceiving the planning and implementation process of 





































































































































































































く分けて，i) 交通関連施策に関する項目，ii) 交通基本法に関する項目，iii) 過去 5 年以内





























































































































































































































































 今後，2013 年施行の交通政策基本法及び 2014 年の地域公共交通活性化・再生法改正に
基づき，国や都道府県の広域自治体としての公共交通確保の責任と役割が増大すると予想
される．広域連携における広域行政体と基礎自治体との関係性と望ましい役割分担，制度
設計について考えていく必要がある．また，今回必ずしも明らかにならなかった交通事業
者が，補助金に頼らず，行政と連携しながら自主的に公共交通を改善していくための方策
についても今後研究が必要である． 
 また，地域にあった輸送手段のあり方について，例えば路線バスと乗合タクシーの損益
分岐点の考え方も含め，持続可能な方策を考えていく必要がある． 
 本研究では，市町村合併等を契機とした地域公共交通の進捗状況を網羅的な全国調査で
把握したが，連携による政策実現のプロセスの把握は複数自治体連携による 1 事例にとど
まっており，今後は合併後の自治体における政策実現プロセスの描写を積み重ねることで，
広域的な公共交通の取組プロセスを一般化していく必要がある． 
 
 

